











An investigation on sense of exercise, sports, and health, physical fitness 
that graduates in women’s junior college have 





The purpose of this res巴archwas to examine the attitudes of physical education majors 
who graduated from Hokkaido women’s junior college in regard to their awareness of 
physical exercise, sports, health and physical fitness. In this, 865 graduates were targeted 
ranging from the classes of 1968 to 1990. There were 587 responses (67.9%), in which 585 
responses (99.6%) were valid. (1) In regardless to age or occupation, they were 51.6% of 
20-29 years of age, 31.3% of 30-39 years of age, 17.1 % of 40-44 years of age, and 27.5% of 
housekeepers, 26.7% of sales and services, 23.8% of physical education teachers and sports 
instructors, 21.5% of office desk workers. (2) Regardless of age or occupation, some 70% of 
the respondents felt strongly that there is a need for sports and physical exercise. These 
respondents see sports and physical exercis巴asan effective means of alleviating the mental 
and physical stresses of daily life. Both teachers and sports instructors see physical exer-
cise and sports activities as a way to improve physical fitness. Many of the respondents 
engaged in other occupations regard these pursuits also as a chance for community. With 
regard to states in the engagement of physical execise and sports, the subjects were very in 
active 40-44 years of age, and teachers and sports instructors did exercise regularly. Re 
gardless of frequencies, many of respondents were regularly one or two days, and more than 
three days per week. With regard to acitivity in the engagement of physical exercise or 
sports, those respondents termed as satisfied were the older generation, and teachers and 
sports instructors. (3) In their studies at colege these respondents were committed stu-
dents in diversified areas such as physical exercise, specialised sports skills including the 
pursuits of other activities such as“to develope physical strength’：“to understand socializ-
ing”， how to build a co-operative relationship with fellow students”，“how to be patient”，to 
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know about etiquette" and so on. (4) As compared with the past and the presence, the sub-
jects changed from competition oriented sports to health”oriented exercise. (5) Regarding 
the aspects of health. and physical fitness, concern for health is keenly felt at every level in 
the age bracket. Whereas in the awareness of physical fitness the older generation tends to 
be more concerned. In occupational category, teachers and sports instructor show more 
concern for health and physical fitness, when compared to those in other occupations. As 
for the assesment criteria, positive behaviour was selected as the means to evalute health on 
every level in the age bracket. This can also be seen in the occupation category. In order 
to improve health and physical fitness, many of those respondents saw more exercise 
needed in the present and future as the solution. (6) Regarding the physical fitnes needed 
to cope with workloads in the office and in the households, the younger generation tends to 
show confidence in their ability and the older generation has no problem about it. In the 
occupational cat巴gory,housekeepers feel confildent in their ability, but, w巴findthere is not 
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302 ( 51.6) 
183 ( 31.3) 
100( 17.1) 
159( 27.5) 
156 ( 26. 7) 
139( 23.8) 
124 ( 21. 5) 
























表2 運動・スポーツの必要性 （%） 
N 大いに必要 少しは必要 不必要 必要だが 不明である である である できない
ニノ乞、 体 585 73.0 22.2 0.7 4.1 0.0 
年齢 20 - 29 302 72.2 24.5 1.0 2.3 0.0 
30 - 39 183 75.4 18.0 0.0 6.6 0.0 
歳 40 - 44 100 71.0 23.0 1.0 5.0 0.0 
専業主婦 159 71. 7 19.5 0.6 8.2 0.0 
戦 販売 ・サー ビス業 ・労務系 156 70.5 26.3 1.3 1. 9 0.0 
教員 ・スポーツ指導者 139 76.3 23.0 0.0 0.7 0.0 
業 事務系 124 73.4 20.2 0.8 5.6 0.0 
不明 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 
別にあらわれている。上段が第1位，下段に第2位の回答数の割合である。期待のランク第1
位は 「運動・スポーツすると快適で、心身のストレス解消になる」に30～39歳が69.6%,20-29 
歳が64.1 % , 40-44歳が57.1%とわずかに年齢層に差がみられた。第2位の 「職場 ・友達・家












~、ニ、 体 585 7.9 63.4 1.5 
年齢 20 - 29 295 8.1 64.1 2.4 
30 ～ 39 181 6.6 69.6 0.0 
歳 40 - 44 98 10.2 57.1 2.0 
無職（専業主婦） 159 8.9 72.2 。
職 販売 ・サービス・労務系 156 3.9 66.4 0.7 
教員・スポーツ指導者 135 14.8 51.9 0.7 
業 事務系 124 4.1 67.2 4.9 




N スス がタ予 ポで解消 スイ
防す ti1こ リルムカf
る すのな によ
ゴ外二、 体 585 9.1 20.3 6.2 
齢年 20 - 29 290 9.0 24.5 7.2 
30 - 39 180 10.6 15.0 7.2 
歳 40 ～ 44 97 8.2 21.6 2.1 
無職（専業主婦） 159 10.9 16.7 5.1 
職 販売 ・サービス・労務系 156 8.7 24.7 4.7 
教員 ・スポーツ指導者 139 7.8 26.3 6.8 
業 事務系 124 11.6 17.4 8.3 




20.7 4.4 0.2 
20.7 4.4 0.3 
18.8 5.0 0.0 
26.5 4.1 0.0 
16.5 2.5 0.0 
23.7 5.3 0.0 
26.7 5.2 0.7 
18.9 4.9 0.0 







てめ 活り 族家シI 他
29.9 30.8 0.7 
29.0 29.7 0.7 
32.8 33.9 0.6 
33.0 34.0 1.0 
30.8 36.5 0.6 
34.7 27.3 0.7 
30.8 28.6 0.0 
26.4 34.7 1. 7 
















表4 運動・スポーツの活動状況 （%） 
N 定期的に 不定期だが 気が向けば 全然して
している している する程度 いない
ノニヒ'- 体 585 50.2 23.2 9.5 17.1 
年齢 20 - 29 302 51.5 24.2 8.8 15.5 
30 - 39 183 44.5 20.3 12.6 22.5 
歳 40 - 44 100 56.6 25.3 6.1 12.1 
無職（専業主婦） 159 37.7 18.2 13.8 30.2 
職 販売・サー ビス・労務系 156 48.7 24.0 9.7 17.5 
教員・ スポーツ指導者 139 68.4 22.8 2.9 5.9 
業 事務系 124 46.3 29.3 11.4 13.0 
不明 7 83.3 16.7 0.0 0.0 
表4には運動・スポーツの実施状況について年齢階層別および職業別にあらわしている。実
施の頻度は「定期的にしているJについて40-44歳が56.6%, 20～29歳が51.5%, 30-39歳が















































表5 運動・スポー ツ活動の満足度 （%） 
N 大いに満足 満足 まあまあ 不満 大いに不満
している している だと思う だと思う である
ノオ＼ヱ 体 585 9.6 19.5 35.6 26.1 9.2 
齢年 20 - 29 302 8.9 17 .1 36.7 26.3 11.0 
30 - 39 183 9.2 20.9 26.4 32.5 11.0 
歳 40 - 44 100 12.4 24.7 49.4 13.5 0.0 
無職（専業主婦） 159 10.6 12.9 35.6 25.8 15.2 
職 販売・サー ピス・労務系 156 10.0 23.6 27.1 30.7 8.6 
教員・スポー ツ指導者 139 11.1 23.0 39.3 23.0 3.7 
業 事務系 124 5.8 16.7 41. 7 25.8 10.0 






ピス，指導者，事務系が 「仕事で疲れるから」45.3%,40.0%, 17.1%，無職が 「身近かにス
ポーツ施設がないから」 19.0%と回答していた。このような傾向は，年齢層あるいは職業につ
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表6 運動・スポー ツの活動状況における否定的回答者の理由（複数回答） （%） 




か ポて の得らで ら にな lも カ当
N 余裕 疲 集 スい
施設がツ不分十だ 者事ら
協力 なれ のれ ま 裕刀人' ポか治宝 る ら lら しミ
な か な カミ ツ 地支 理 か
しミ ら u、 な 施 あか し、 解ら 他
ノ三九二 体 187 73.3 25.7 10.2 7.5 12.8 8.6 6.4 2.1 18.7 
齢年 20 - 29 103 68.0 27.2 11.7 7.8 12.6 10.7 8.7 1.9 16.5 
30 - 39 72 76.4 16.7 8.3 8.3 15.3 6.9 4.2 2.8 23.6 
歳 40 - 44 12 100.0 66.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 
無職（専業主婦） 58 70.7 5.2 3.4 8.6 19.0 5.2 5.2 3.4 36.2 
職 販売・サービス ・労務系 35 77.4 45.3 11.3 3.8 3.8 1.3 7.5 3.8 9.4 
業 教員・スポーツ指導者 35 77.1 40.0 14.3 8.6 11.4 5.7 2.9 0.0 17.1 









。 20 40 60 80 !CD% 
a 基礎体力 杉勿勿47.7汐勿グイ
.’ 
43.5 ~ 0 .7 




















































































94 (16. 6) 
75 (13. 2) 
43 ( 7 .6) 
31 ( 5.5) 
30 ( 5.3) 
27 ( 4.8) 
24( 4.2) 
種 目 N (%) 
水泳 98(16.8) 
硬式テニス 84 (14.4) 
バレーボール 73(12.5) 
スキー 57( 9. 7)
バ ドミントン 35( 6.0) 
エアロピッ ク・エクササイズ
バスケッ トボール 28( 4.8) 
ジョギング 24 ( 4.1) 
ミニバレーボール 14( 2.4) 
．卓球




















は「非常に健康である」と感じている30-39歳では32.8 % , 20-29歳では29.8%，そして40-




回 火ι」 N 
ノゴ＼ユ 体 585 29.2 
齢年 20 - 29 302 29.8 
30 - 39 183 32.8 
歳 40 - 44 100 21.0 
無職（専業主婦） 159 27.7 
職 販売・サービス ・労務系 156 26.3 
教員・スポーツ指導者 139 35.3 
業 事務系 124 27.4 





























6) 8) 9) 
2.9 25.6 44.1 24.3 
4.0 20.6 46.4 26.5 
2.2 31. 7 39.9 23.5 
1.0 30.0 45.0 19.0 
1.9 22.0 43.4 25.8 
2.6 26.3 39.7 28.8 
4.3 31. 7 47.5 15.8 
2.4 23.4 46.8 25.8 































がみられ， 40-44歳と30-39歳が 「休息や睡眠で回復するかJに45.0%,37.9%, 20-29歳で
は「病気にかかるかJに34.8%であった。体力面では 「仕事・スポーツ後の疲労回復度jと「日























回 答 N 4) 8) 
ノ丘＼二 体 585 62.2 36.1 17.8 15.2 31.2 22.8. 7.9 0.7 
齢年 20 - 29 302 61.9 32.1 17.2 17.5 34.8 21.5 8.3 0.7 
30 - 39 182 61.0 37.9 17.6 13.7 30.8 22.5 9.3 0.5 
歳 40 ～ 44 100 65.4 45.0 20.0 11.0 21 27.0 4.0 1.0 
無職（専業主婦） 159 68.6 33.3 17.6 12.6 37.1 20.1 6.3 0.6 
職 販売・サービス・労務系 156 56.8 39.4 16.8 18.1 25.8 28.4 9.7 0.0 
教員 ・スポーツ指導者 139 67.6 37.4 18.7 14.4 28.8 16.5 7.9 1.4 
業 事務系 124 54.8 33.9 17.7 16.9 33.1 25.8 7.8 0.8 
不 明 7 57.1 42.9 28.6 。 28.6 28.6 14.3 0.0 




現 在 今 後









生活リズムを規則正し くする 18.5 
その他
N・A 佐3











585 52.0 13.5 6.8 14.7 8.4 14.5 39.1 
302 55.9 15.2 6.1 17.2 6.4 14.1 35.7 
182 52.8 10.2 8.0 11.9 13.1 12.5 46.0 
100 48.4 17.2 8.6 15.1 7.5 22.6 45.2 
159 43.8 11.8 3.9 11.8 9.8 20.3 49.7 
156 59.3 15.5 5.4 16.2 6.8 18.2 37.2 
139 50.7 18.4 8.8 19.9 9.6 11.8 36.0 
124 62.3 10. 7 10.7 12.3 9.0 9.0 38.5 









8) 9) 10) 
5.1 1.9 5.1 1.0 
4.7 25.3 4.7 0.7 
6.3 18.8 6.8 1.1 
5.4 11.8 4.3 2.2 
4.6 20.3 5.2 2.0 
4.1 21.6 6.1 0.0 
8.8 22.1 2.2 0.7 
4.1 21.3 7.4 0.8 
































N 十分続け どうにか 不安である わからない
られる 続けられる
ノ，＇－二 体 585 62.8 28.8 7.2 1.2 
年齢 20 - 29 302 65.7 26.0 7.0 1.3 
30 - 39 183 63.9 29.5 6.0 0.5 
歳 40 ～ 44 100 52.0 36.0 10.0 2.0 
無職（専業主婦） 159 69.2 25.8 5.0 0.0 
職 販売・ サーピス ・労務系 156 60.9 29.5 8.3 1.3 
教員・ スポー ツ指導者 139 52.9 34.1 3.6 3.6 
業 事務系 124 68.5 26.6 。 0.0 


























N 大いに満足 満足である まあまあで 不満である 大いに
である ある 不満である
585 5.1 19.9 38.9 30.5 5.7 
302 4.6 18.5 36.8 32.8 7.3 
183 7.1 16.4 38.3 33.3 4.9 
100 3.0 30.3 46.5 18.2 2.0 
159 6.3 17.6 37.1 30.2 8.8 
156 5.1 21.2 30.8 35.9 7.1 
139 5.1 24.6 39.1 28.3 2.9 
124 4.0 15.3 50.8 26.6 3.2 


























1 ）太図書事城・加藤昌弘 ：健康・体力にとってスポーツが果たす役割，からだの科学，166, p. 35-
39, 1992. 
2）小野三嗣：運動不足とは，風湾社， 1988, p. 9 -23. 
3）員野喜洋：健康・体力づくりの医学，真輿文易医書出版部， 1980.
4）波多野義郎・加藤敏明：奇跡の速歩健康術，朝日ソノラマ， 1985, p. 223～25. 
5 ) Astrand, P.O. and Rodahl K.: Text of Work Physiology, McGraw-Hill Book Company, 1970, 
p.608 
6）吉成啓子・失野あや子・柴田早苗：女子学生のスポーツ意識に関する一考察， CIRCULAR, 
No. 51, p. 81～87, 1990. 
7）亀井伸照・松坂弘康：北海道における家庭婦人バレー ボール活動にかかわる行動と意識一全道
大会出場の実態 ，北海道体育学研究 24, p. 1～11, 1989. 
8）江刺正吾：女性スポーツの社会学，不昧堂出版， 1992, p. 115-120. 
9）労働省（編） ：労働白書 （平成4年度），日本労働研究機構， 1992, p. 114. 
10）松井・井川・南谷・高沢・臼谷・山岡・山本・鈴木・石）｜｜：体力・運動・健康に関する基礎的調
査そのE一特に職種別観点からー，体育科学 11, p. 201-31, 1983. 
11）鈴木慎次郎・山川喜久江 ・橋本勲・樋口満：運動習’慣者の運動に対する意識と栄養摂取状態につ
いて，体育科学 11, p. 232～39, 1983. 
12）井川・松井・南谷・江尻・鈴木・高沢・臼谷・山本・山岡・寄金・生田 ：体力・運動・健康に関
する基礎調査・体育科学 4, p. 221～42, 1976. 
13）中村・江橋・朽木・神戸 ・清水・江森・赤津・佐藤・八木：スポーツクラフ守における運動実践の
生理的および主観的効果，体力研究No.70, p. 1 -2, 1988. 
14）中川功哉・三好洋三 ・字留間昂・端山篤・松坂弘康 ：市民の健康・スポーツに関する調査研究報
告，札幌市民教育委員会， 1989.
15）池上春夫：運動必要性の認識におよぽす運動実施の影響，体育科学8, p.230～36, 1980. 
16）影山健：運動クラブの性格，体育の科学Vol.10, p. 393-99, 1960. 
17）外山滋比古 ：女性をめぐるスポーツの現状と課題，スポーツと健康・体力No.6, p. 5～ 8, 1992. 
18）内閣総理大臣官房広報室（編）：平成2年版世論調査年鑑一全国世論調査の現況一，内閣総
理大臣官房広報室，1991, p. 96～99, p. 108～111, p. 334. 
19）小野三嗣 ：健康・体力，大修館書店，1985,p. 8 -13. 
20）藤沢邦彦 ・栗原淳 ：健康阻害要因に対する意識と行動 (II）ー その視点について ，筑波大学












:1自性「 】 来婦のEリ； 庇縛・米錨
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l.然聡（.$JI主婦） 2.司l'lU, 3.敏貝 4.民銀・ぬm
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1. l.H重体力 ….....・H ・......... ｛・.，巨常に多く b.かなり C，少し｝
2. かなり alt しい溜動がで宮る体力（ a• －事常に多〈 b. かなり 。．少し）
3, 川るいるなjl¥動技術・・・・・・・… ｛・．鼻常に多く b. かなり c.少し｝
4.何かひとつの遮動銭術...・H ・ （・.－慎常に多〈 b. かなり 。．少し）
s.湿動についての知fi.....…・・ （・．弊常に多〈 b. かなり c.少し｝
6.健康な生活を送るための知:l （・.－ド常に多〈 b. かなり c.少し｝
7.規律ある行跡…・・…...・H ・－・ ｛・.－慎常に疹〈 b. かなり c.少し）
8. 礼信仰総…・…...・H ・－－…－・ （・.－匹常に多〈 b. かなり c.少し）
9. 自主的な行動力・H ・H ・－－－… （a.－匹常に多く b. かなり c.少し｝
10. 忍1おり｛がまんE聖書｝ ・・・ー (a. －匹常に多〈 b. かなり c. 少し）
1. 仲間との付書合いや助け合、、 ｛・．非常に多〈 b.かなり 。．少し）
12.責任昭一..........・H ・－－－ (a• ＃匹常に多く b. かなり c.少し｝
( 7）あなたの仕事や家事は，いまの体力でこれからも続けることがで世ますか．
下からムニZ沼んでO印をつけて下さい．




























































?? ? 。 ? ? ? 。
?
( 13］あなたは．現在どの〈らい溜即Jしてますか．




??、 ， ， 、 ，（｛?（???? ????












9. その他（ 【IS】あなたは．現在している遭勤・ λ,r-』ツにどの程度満足してますか．
?






















下さい． 。こf包a,.:1.:1 aるりカてとうごf言fし、ましヌと I 000 
皆さんの近況をお知らせ下さい．
l) ＋分な体力量得っていると思うから
2）迎動よりも．もっと｛也にしたいことがあるから
3）体力に自信がなく後れるから
4）病弱だから
5) il勤しても何もならないから
6）その他（
